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項目 因子１ 因子２ 因子３
「動画共有サイト・オンラインゲーム参加」







オンラインゲームの中でチームメンバーから賞賛される ．７３ －．１０ ．１９
オンラインゲームの中でのチームメンバーとの会話を求める ．７３ －．１７ ．１４














少しでも時間があれば他の人の投稿を読もうとする －．１３ ．６２ ．１９












オンラインゲームでの技術やレベルが上がることが喜びとなる ．４０ －．１８ ．５１
オンラインゲームに時間を忘れて参加する ．４０ －．０８ ．４８
因子間相関係数 因子１ 因子２ 因子３
因子１ －
因子２ ．３３ －












変 数 M SD １ ２ ３ ４ ５ ６
１年齢 １９．４８ １．２８
２インターネット接続時間（講義あり） ４．００ ３．０１ －．０７
３インターネット接続時間（講義なし） ５．５７ ４．０４ ．０１ ．７９＊＊
４動画配信サイト・ゲーム参加 １．９１ ３．８５ ．０２ ．３６＊＊ ．２８＊＊
５SNS閲覧 ６．５４ ５．５１ ．０１ ．１１ ．０９ ．３６＊＊
６コンテンツ接触 ８．１６ ６．３１ ．０２ ．３５＊＊ ．４３＊＊ ．４７＊＊ ．３３＊＊
７大学生活不適応尺度 ２１．２１ １２．３２ ．０９ ．２７＊＊ ．１２ ．４５＊＊ ．３９＊＊ ．３５＊＊
＊＊ : p＜．０１
表３．性別と各変数との t検定（N＝２０１）
変 数 カテゴリー N M SD t df
インターネット接続時間（講義あり） 男性 ６６ ４．５４ ３．６６ １．７７ １９９
女性 １３５ ３．７４ ２．６０
インターネット接続時間（講義なし） 男性 ６６ ６．８４ ５．０３ ２．７８＊＊ ９３．１７２
女性 １３５ ４．９５ ３．３０
動画配信サイト・ゲーム参加 男性 ６６ ２．８３ ４．７８ ２．１１＊＊ ９５．０３９
女性 １３５ １．４６ ３．２３
SNS閲覧 男性 ６６ ６．００ ５．９１ －９．７０ １９９
女性 １３５ ６．８０ ５．３１
コンテンツ接触 男性 ６６ １１．０５ ６．７４ ４．４７＊＊ １１０．２４
女性 １３５ ６．７６ ５．６０
大学生活不適応尺度 男性 ６６ ２１．０８ １３．６６ －．１１ １９９

























変数 カテゴリー N M SD t df
インターネット接続時間（講義あり） PCとスマートフォン・携帯 １３９ ４．１９ ３．１０ １．５９ １９２
スマートフォン・携帯のみ ５５ ３．４５ ２．５６
インターネット接続時間（講義なし） PCとスマートフォン・携帯 １３９ ５．７３ ４．１６ １．０３ １９２
スマートフォン・携帯のみ ５５ ５．０６ ３．８１
動画配信サイト・ゲーム参加 PCとスマートフォン・携帯 １３９ ２．２０ ４．０４ １．５０ １９２
スマートフォン・携帯のみ ５５ １．２７ ３．４８
SNS閲覧 PCとスマートフォン・携帯 １３９ ６．７６ ５．６１ ．３１ １９２
スマートフォン・携帯のみ ５５ ６．４９ ５．３８
コンテンツ接触 PCとスマートフォン・携帯 １３９ ８．９４ ６．３２ ２．５６ １９２
スマートフォン・携帯のみ ５５ ６．３８ ６．１３
大学生活不適応尺度 PCとスマートフォン・携帯 １３９ ２１．３６ １１．９０ ．０１ １９２






















An examination of measurement for“excessive internet use”in college students
Moritaka Kosaka
ABSTRACT
Internet has become a necessity of life, and is frequently used in contact with friends in col-
lege students. Internet has become often intervene even in entertainment. In this context,
this study aimed to re-examine the method of measurement for excessive internet use, in ac-
cordance with the problem pointed out in recent years about concepts and measurement meth-
ods for so called“Internet addiciton”．
２０１college students（６６male,１３５female），answered questionnaire about excessive Inter-
net use and university life maladjustment that was originally created. Factor analysis（oblique
rotation, promax method）for measurement of excessive Internet use were extracted three fac-
tors of“video sharing site and online game participation”，“SNS browsing，”“content con-
tact”, moderate correlation was also observed between the part of the factor. High reliability
is confirmed in both configured scale
Positive correlation was observed between the Internet connection time and“video sharing
site and online game participation”and“content contact”, scores of male were higher than fe-
male for these two factors. All three factors indicated moderate positive correlation with mala-
daptation. Method of connection with Internet has no significant relationship to all variables.
Validity about measurement and further problems were discussed.
Key Words : Internet addiction, maladaptation, video sharing, online game, SNS, content con-
tact.
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